


























































































Romanian Presidential Elections : voting at London Embassy
Angry voters outside the Romanian Embassy in London shortly after the Embassy Staff shut the doors on voters waiting to
cast their ballots during the first round. Video courtesy of Ioana Dumitrescu
 
Voters queuing on Saturday evening before the polls opened on Sunday in Munich (source: Madalina Rosca via
Facebook)
 
Where does this leave Romania?
Restricting the rights of people to vote has a pertinent message in Central and Eastern Europe with the anniversary of 25
years since the fall of Communism. Romanian voters in Munich took their toothbrushes to the queue to ensure they could vote
the next day. Crowds gathered in central Bucharest holding flags with a hole removed, exactly as they had done at the fall of
Communism and the Ceausescu regime at the end of 1989.
Hence, with an ‘emerging pattern of soft semi­authoritarian rule in Central and Southeastern Europe, most strikingly in
Hungary and perhaps also Macedonia, there is perhaps a sigh of relief among other EU member­states that elections still
matter. As Florian Bieber argues, while these semi­authoritarian politicians, like Victor Ponta and Viktor Orban, are able to
‘manipulate and use state resources to their advantage, they still have to win on election day’.
It is an important message to learn that politicians still have to be able to appeal to their electorates, at home and abroad, to
legitimise their right to govern because voters are listening, and responding, to the choices made by those in power. In political
science, there has been a long debate about the relative merits of presidentialism vs. parliamentary systems, leading to the
conclusion that it is perhaps presidential systems that allow more authoritarian tendencies to remain by concentrating a large
degree of power in a single office. However elections demonstrate that not all candidates that are able to manipulate the office
of prime minister, and benefit from the electoral geography of parliamentary elections, can foster enough public support to be
elected president by a majority of the electorate.
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Still, Iohannis has a lot of work to do, to live up to the expectations of those who voting him into office. He is inheriting a regime
that saw two attempted impeachment referenda, multiple coalitions and a fracturing of the centre right. He has vowed to resign
should an attempt to impeach him be called, yet the promises you make out of office, as Ukraine’s new President Petro
Poroshenko is fast learning, are nothing compared to the decisions and favours you make once in office. His plans to reduce
the size of parliament as well as his desire to reject the political amnesty law for corrupt politicians is likely to put him on
collision course with powerful vested interests who will resist any efforts to reign in their power leading more conflict and
political instability.
The political landscape remains difficult to predict, whether Iohannis can create a stable party organisation to support him or
whether he will have to depend on the goodwill of the fractious and egotistical centre­right remains to be seen. Similarly how
the PSD will react to this defeat is impossible to predict, and finally, whether the popular mobilisation despite the anger at the
lack of choice in economic programmes will lead to the creation of a new left alternative also remains to be seen. It is likely that
parliamentary politics will remain highly volatile in the short term, especially if anti­corruption and reform efforts threaten
established vested interests, just as cases elsewhere in the region, such as Ukraine, demonstrate: it’s one thing to win thing to
win an election, it’s another thing to govern and meet the expectations of the electorate.
Where Romania goes from here, is something we’ll be discussing further on 1 December at LSEE’s event analysing the 2014
Presidential elections, organised in collaboration with the Romanian­Moldovan Research Group.
Note: This article gives the views of the author, and not the position of LSEE Research on SEE, nor of the London School of
Economics.
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